Pernicious anemia (PA) is an autoimmune disease characterized by atrophic gastritis and deficiency in intrinsic factor leading to impairment of vitamin B12 absorption in the ileum. Anemia is commonly found in rheumatoid arthritis (RA); however, PA is rarely found in RA. There are few reports describing patients with both conditions; none in Korea to date. We report on a case of a 46-year-old female who presented with hypesthesia and general weakness. She was previously diagnosed as seropositive RA with myelodysplastic syndrome. She had severely impaired sensation, especially for vibration and proprioception in all limbs. Subacute combined degeneration was observed on her magnetic resonance imaging and serum vitamin B12 level was very low. Further exam results were consistent with PA and her symptoms improved with cobalamin injection. This case demonstrates that PA should be considered in RA patients presenting with both central nervous system manifestations and anemia. (J Rheum Dis 2015;22:327-331) Key Words. Pernicious anemia, Rheumatoid arthritis, Vitamin B12 서 론 악성빈혈(pernicious anemia)은 거대적아구성빈혈(megaloblastic anemia)의 일종으로 위장점막 위축소견을 보 이며 벽세포(parietal cell)에서 생성되는 내인자(intrinsic factor)에 대한 자가항체 생성으로 비타민 B12가 체내에 제대로 흡수되지 못하여 발생한다. 현기증이나 숨참, 식욕 부진 등의 일반적인 빈혈 증상 외에 심하면 신경병증이 동 반되어 저림증, 기억력 감퇴, 근무력증, 인지기능 장애 등 이 동반될 수 있다[1]. 저자들은 빈혈과 함께 심한 저림증 과 사지 위약감을 주소로 내원한 류마티스관절염 환자에 서 아급성연합변성(subacute combined degeneration)을 발견하여 그 원인으로 악성빈혈으로 인한 비타민 B12 결 핍을 진단하고, 코발라민(cobalamin) 주사치료 이후 증상 호전 사례를 경험하여 이에 보고하는 바이다. 증 례 46세 여자로 사지 위약감과 감각 저하를 주소로 내원하 였다. 환자는 3년 전 손가락, 발가락의 다발성 관절통과 조조강직을 주소로 본원 정형외과를 방문하였다. 신체검 사에서 다발성 관절염이 있었고 혈액검사에서 백혈구

